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Women in Pharmacy 
Margareta Modig (t) 
Disease and suffering were always the close companions of mankind. Since ancient 
times women have taken the role of the nurse. As a wife and mother, herborist and 
nun, wise woman, nurse, physician and pharmacist, the woman has her place in the 
history of Medical Art. Yes, there were even witches who in the old times passed on 
the knowledge of herbal medicine. The word "poison mixer" (venefica in Latin) also 
means a witch, but in our days it is also being used to denote a woman pharmacist. 
Today we do not use witchcraft, the herbs and ointments are still here, but the 
practise of our human profession is not any longer rewarded by burning at the sta-
ke. In the middle ages the care of the sick was carried out in monastries and nunne-
ries. Still today we have in Sweden a woman dispenser who works as a nun at the 
Alsike nunnery outside the university town of Uppsala and two days a week she 
works at a pharmacy in Uppsala. 
Already in the 1840-SOties in Swe-
den Miss Fredrika Bremer spoke and 
wrote about women ' s right for educa-
tion. The women movement flushed 
up in Sweden in the 1880ties. When 
the question of admittance of women 
apprentices to the pharmacies were 
raised in the pharmaceutical Society 
of Sweden in January 1891 , doubts 
were expressed, but the issue was not 
rejected. Conditions were made, 
among those proper school graduation. 
The "Medical Board" gave the 
following view: "On condition that all 
requirements are equal for men and 
women for employment in pharma-
cies, it seems fair that the pharmaceu-
tical profession should now be opened 
for women like it is in our neighbour-
ing countries Denmark, Norway and 
Finland" . 
~---- ------- -------Editorial ____ _ 
Am 12. Juni 1997 sollte Frau Dr. Margareta Modig den Festvor-trag anläßlich der feierlichen 
Sitzung der Acadernie Internationale 
d'Histoire de la Pharmacie in der Royal 
Swedish Acaderny of Sciences zu 
Stockholm halten. Da Frau Dr. Modig 
durch Krankheit verhindert war, verlas 
Prof. Dr. Roland Ericsson ihren unter 
dem Titel „The Pharrnacist women in 
different countries" angekündigten 
Text. Am 7. Juli 1997 ist Frau Dr. Mar-
gareta Modig in Stockholm verstorben 
(vgl. den Nachruf von Prof. Dr. Armin 
Wankmüller, in: Geschichte der Phar-
mazie. DAZ-Beilage 49 (1997) , S. 61). 
Die Redaktion der „Geschichte der 
Pharmazie" ehrt das Andenken an diese 
herausragende schwedische Pharmazie-
historikerin durch den Abdruck des Ma-
nuskripts der Festrede in englischer 
Sprache, wobei redaktionelle Eingriffe 
unterblieben. Der notgedrungen frag-
mentarische Charakter des Textes soll 
daran erinnern, daß es Frau Dr. Marga-
reta Modig nicht mehr vergönnt war, 
ihn bis zu der von ihr angestrebten, 
durch viele Studien belegten Form aus-
zuarbeiten. 
Dieses Dokument soll auch zeigen, 
daß die „Geschichte der Pharmazie" 
trotz der Umwandlung der „Internatio-
nalen Gesellschaft für Geschichte der 
Pharmazie", die im Jahre 1999 auf dem 
IGGP-Kongreß in Florenz entgültig er-
folgen wird, stets für Beiträge mit inter-
nationaler Thematik offen ist, wobei die 
Sprachen der IGGP - Englisch, Franzö-
sisch, Deutsch und Spanisch - berück-
sichtigt werden können. Weltoffen, for-
scherlichen Themen und Übersichtsar-
beiten zugewandt, soll die „Geschichte 
der Pharmazie" die Jahrtausendwende 
erleben und ebenso aktuell sein wie Ar-
chivcharakter bewahren. Die Geschich-
te des Berufsstandes der Apotheker in 
ihrer facettenreichen Vielfalt soll sich in 
ihr ebenso widerspiegeln wie die wis-
senschaftliche Entwicklung der Phar-
mazie, die zu unserem heutigen hohen 
Erkenntnisstand auf dem Felde der Arz-
neimittel geführt hat. Im „Deutschen 
Geschichte der Phannazie · 50. Jahrgang · November 1998 
Ärzteblatt" (Heft 14/98) hat der Kölner 
Medizinhistoriker Prof. Dr. Klaus Ber-
dolt unter dem Titel „Warum Medizin-
geschichte?" ein überzeugendes Pla-
doyer für unser Nachbarfach veröffent-
licht und damit eine Diskussion in der 
Ärzteschaft - vorn niedergelassenen 
Praktiker bis zum professionellen Me-
dizinhistoriker - entfacht, die eine un-
erwartet hohe Akzeptanz der Medizin-
geschichte aufzeigte. Eine solche Zu-
stimmung wünschte sich auch die Ge-
schichte der Pharmazie, denn nur sie 
lehrt Entwicklungen und Ergebnisse zu 
verstehen, die die Unlust am Berufsall-
tag und den allgemeinen Frust mindern. 
Natürlich kann die Pharmaziegeschich-
te keine Panacea sein, die alle irdischen 
Leiden des Apotheken- oder Univer-
sitätsalltags vergessen läßt, aber sie 
kann dazu beitragen, manche Entwick-
lung gelassener zu betrachten. Eine sol-





In the press you could read as 
follows: "The fear of them (women) is 
common. They will be careless, make 
a mess of things, wrinkle their noses, 
gossip, poison people and systemati-
cally prevent the propagation of man-
kind". However, in June 1891 a Royal 
announcement was issued: "Women 
may as weil as men be admitted as ap-
prentices in a pharmacy and after 
finishing their pharmaceutical service 
and after passing the examinations 
they are entiteled to the same rights as 
those of male pharmacists." This was 
more than 30 years before the "Au-
thority Act of 1923" which included 
regulations, that among other things 
stated that women are considered 
equal to men in obtaining positions in 
government and in public places. 
The old "pharmacie studiosi" exam 
according to the Apothecary Act of 
1819 was passed at the pharmacy 
where the apprentice had his ap-
prenticeshi p. The result of the exami-
nations revealed a very uneven leve l 
of knowledge aquired by the ap-
prentices. B y a Royal letter of 1879 
the questions got a solution. lt was de-
cided that the exam should be passed 
at the Pharmaceutical Institute in 
Stockholm, which was founded in 
1837. The period of apprenticeship 
lasted for 3 years. During this time the 
apprentice received experience in the 
manual work at the pharmacy and was 
taught chemistry, botany and zoology 
by the pharmacists. Afterwards follow-
ed a 6 weeks course at the Pharmaceu-
tical Institute, where also the exam 
was passed. The above mentioned 
regulations were in force until 1895, 
when new regulations were issued by 
the Board of Medicine. Graduation 
from senior high school was now re-
quired in order to be admitted as an 
apprentice of pharmacy. The regula-
tion about taking an oath ceased to be 
valid in 1887. A new, radical and im-
portant change took place in 1901. A 
six month compulsory course at the 
Pharmaceutical Institute was now re-
quired . Exams had to be passed in 
chemistry, chemical pharmacy, bo-
tany, pharmacognosy, pharmaceutical 
statutes and technical pharmacy. Zoo-
logy was dropped as examination sub-
ject. The teachers of the apprentices in 
the pharmacies did not have to teach 
the theoretic subjects any longer. The 
examined student recei ved the title 
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"Farrnacie kandidat" (Di spenser). 
Following 1 or 2 years of practical ser-
vice at a pharmacy and a two years 
course at the Pharmaceutical Institute, 
the student could pass his/her exam as 
a licensed pharmacist. 
The first applications by women for 
pharmaceutical education in Sweden 
were made in the fall of 1890 and in 
the spring of 1891. The pioneer was 
Katarina Bolin but she never finished 
her studies. The fust female dispenser 
was Martha Augusta Elisabeth Leth , 
born in 1877. She was admitted as ap-
prentice at the pharmacy in Karlshamn 
in December 1893 and passed her 
exam as a dispenser in January 1897 
with a very good mark. A Stockholm 
pharmacist made a very sour remark 
"In the laboratory thjs woman is com-
pletely impossible". Agnes Hildegard 
Arvidson, born in 1875, became the 
first graduated woman pharmaci st in 
Sweden in September 1903 and she 
was also the first woman to get the pri-
vileges of a pharmacy of her own in 
1928. 
Magdalena Neff, born Meub, be-
came the first woman pharmacist in 
Germany. She was born in Karlsruhe 
in 1881 and she studied at the high 
school of her home town. In 1899 she 
was adrrutted as apprentice at the phar-
macy in Elzach, Baden . She married 
the pharmacist Neff in 1906 and work-
ed together with her husband at the 
pharmacy in Ehingen . She died in 
1966. 
Antonia Lesniewska from Krakow in 
Poland was the first woman pharma-
cist in Russia. She obtained the doc-
tor' s degree at the university of St. Pe-
tersburg in 1902 and then established 
her own pharmacy, which was situated 
at the Nevskij Prospect, the largest and 
most busy street of St. Petersburg. In 
her pharmacy she arranged 2 years 
courses for women apprentices who 
were tobe exarruned at the uni versity. 
185 of them became dispensers and 14 
became Iicensed pharmacists. 
In 1916 you could read in the paper, 
that 10-12 women apprentices were 
adrrutted for pharmaceutical education 
each year, that is about one fifth of all 
apprentices. In Stockholm there were 
122 male and 26 female dispensers 
and pharmacists at that time. A collec-
tive agreement came in force in 1920 
whjch was exemplary in the question 
of competence and wages between 
men and wornen. Married and unmar-
ried wornen should have the same op-
porturuties. The rnost dangerous attack 
against the cornpetence of women 
pharmacists was made in the pharma-
ceutical expert report of 1931-1934, 
which suggested that women pharma-
cists should retire 5 years earlier than 
their male colleagues and that they 
should not be allowed to have a phar-
macy of their own. As a curiosity can 
be mentioned that the first woman 
pharmacist in Finland, Hilda Amanda 
Brunberg, bom in 1852, had to present 
an application to the Senate in order to 
be exempted on account of sex and in 
this way be given the right to pass her 
pharmaceutical exam. She was em-
ployed as apprentice in 1870 and in 
October 1874 she passed her "farmacie 
studiosi" exam which, like in Sweden, 
was made in the pharmacy in the 
presence of the pharmacist and the 
district physician. The procedure with 
exemption was kept until 1902, when 
the women ' s right to obtain employ-
ment in pharmacies, regardless of their 
sex, was established. The first woman 
to become a licensed pharmacist in 
Finland was Hanna Wilhelmina Ren-
qui st, who passed her exarn in 1897. 
The privilege to keep a pharrnacy was 
obtained by a woman pharmacist for 
the first time in 1911. Already in 1933 
it could be sajd that the profession of 
pharmacy in Finland had been femin-
ised to an extent that probably had 
nothing corresponding to it in any 
other country. Today in Finland about 
98 % of the djspensers and 66 % of the 
licensed pharmacists are women. 
Why are there so many women in 
pharmacies? The answer could be that 
there are two groups of women em-
ployees in Swedish pharmacies. One 
group are technicians an the other 
di spensers and licensed pharmacists. 
Before the time of pharmaceutical 
examinations you may say that the 
pharmacies were run exclusively by 
technicians. The apprentices and jour-
neymen of the old times, who did not 
pass any exam, can be counted into 
this category. In Sweden they mostly 
consisted of immigrated Germans. In 
1895 high school exam was required 
in order to become a student of phar-
macy. A more qualified work was now 
expected from the students and in thjs 
way it was possible to reduce the staff 
and use the techrucians for handicraft 
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work. In the journal "Farmaceutisk 
revy" John Moberger points out, that 
within certain limits technical aids can 
be used to make pills , plaster, infu-
sions and decoctions, assessments of 
recipes and writing of signatures. 
Some office work and attending the 
customers at the counter also occur-
red. The technicians can also be seen 
from an economical and social point 
of view. They were cheap labour and 
they lacked the right to a pension. To 
become a technician, graduation from 
middle school or a girls' school was 
required. The training then took place 
in the pharmacies for a period of 5 
years. In the 1920ies voices were rais-
ed for a better education and pension 
system. In 1931 an union was 
established and in 1936 a pension 
system was introduced. The first 
education outside the pharmacies was 
in the form of correspondence courses 
starting in the l 940ies. The form of 
education has since then varied, but 
since the beginning of the 1970ies it 
constitutes a special program at high 
school. 
In Norway so-called "pill maidens" 
were employed already in the 1850ies. 
In Denmark there was a special decree 
from the end of the 19th century which 
allowed the use of women technicians. 
In Finland women technicians were 
used from the 1890ies, but there was a 
great opposition from the rest of the 
pharmaceutical staff. 
In January 1983 somewhat of a 
revolution took place among the phar-
macy technicians in Sweden. The pre-
paration of pills, drugs etc. in Swedish 
pharmacies had practically ceased to 
exist. The about 7000 pharmacy tech-
nicians now have the possibility to re-
ceive a continuous complementary 
education in order to become qualified 
dispensers. The handling of recipes 
has been rationalised and may today 
be performed by technicians as weil as 
dispensers. The new education pro-
gram was preceded by two years of 
hard negociations between the trade 
union and the employers. 1400 techni-
cians applied for the first course and 
200 were admitted at this time. The 
program consists of selfinstruction and 
lectures given at four different places 
in Sweden two days every 4th or yh 
week. The program takes two years 
and is terminated with a written exam, 
which will give the technician the 
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competence of a dispenser and also in-
cludes the possibility to become the 
head of a smaller pharmacy. The two 
year program also requires half-time 
work at a pharmacy. 
A new program for the education of 
dispensers was started at the Pharma-
ceutical Faculty of Uppsala University 
in 1982. A new uniform staff will gra-
dually populate the Swedish pharma-
cies. All education will take place at 
the Faculty of Uppsala, where there is 
also the possibility to obtain a doctor' s 
degree. Sweden ' s first woman Doctor 
of Pharmacy was Miss Inga Christen-
sen in 1972. 
The date of the first women pharma-
cist in different countries has varied, 
but the two Polish sisters Filipina and 
Konstancja Studzinska can especially 
be pointed out. In August 1824 they 
privately passed their exam "master of 
pharmacy" in the presence of the dean 
and the Faculty of the University of 
Cracow. They were the first examined 
women pharmacists in Poland as weil 
as in the whole of Europe - strictly 
speaking 50 years before all others. 
Stadtapothekendirektor 
Friedrich Reuter (1902-1945) 
Ein Beitrag zur Geschichte der 
Krankenhausapotheken in Berlin 
Von Manfred Stürzbecher, Hamburg 
Der Apotheker Friedrich Reuter machte während des „Dritten Reiches" im öffentli-
chen Dienst der Reichshauptstadt Berlin eine steile berufliche Karriere, die später in 
der Katastrophe endete. Über den Lebensweg dieses Apothekers in städtischen 
Diensten liegen bisher nur wenige Daten vor. 
Im Jahre 1935 reichte Reuter zusam-
men mit den neu eingesetzten Amts-
ärzten und Leitern der städtischen Ge-
sundheitsämter Berlins beim Haupt-
gesundheitsamt einen Lebenslauf1 
ein, der im folgenden wiedergegeben 
wird. Er fällt aus dem Rahmen der 
vielgestaltigen übrigen Lebensläufe, 
die von ausführlichen Schilderungen 
des beruflichen Werdegangs und der 
Weltanschauung im Sinne des dama-
ligen Systems bis zu wenigen Zeilen 
Mitteilungen reichen: Reuter nennt in 
seinem Lebenslauf kaum Daten zur 
Person und zum Lebensweg als Apo-
theker, zeigt dafür aber viel Beken-
nertum. 
,,Apothekendirektor Pg. Reuter. 
Pg. Reuter ist aus der völkischen 
Wanderjugendbewegung der Vor-
kriegszeit hervorgegangen; er war da-
bei, als 1913 die Vertreter dieser deut-
schesten Jugendbewegung auf dem 
,Hohen Meissner' den Schwur für ein 
völkisches Deutschland ablegten. Ur-
sprünglich für den Soldatenberuf be-
stimmt, stellt er sich, obwohl diese 
Laufbahn durch den Ausgang des 
Krieges unmöglich wird, trotz der 
Novemberrevolution dem bedrohten 
Vaterland zur Verfügung und hilft 
mit, die Berliner Spartakasunruhen 
niederzukämpfen. Als dann im deut-
schen Osten neue Gefahren heraufzo-
gen, geht er zum Grenzschutz-Ost. 
Nach dem Baltikum-Verrat der mar-
xistischen Regierung im Herbst 191 9 
kehrt er nach Berlin zurück und betei-
ligt sich hier als Angehöriger der ,Na-
tionalen Vereinigung' neben seinem 
Studium an der Bildung der Zeitfrei-
willigen-Formationen. Mit diesen 
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nimmt er 1920 - schon mit dem Ha-
kenkreuz am Stahlhelm - am Kapp-
Unternehmen und den folgenden 
Kommunistenkämpfen im Südosten 
Berlins sowie denen in Mitteldeutsch-
land teil. 
Politisch betätigt er sich jetzt am 
Aufbau der jung aufstrebenden völki-
schen Freiheitsbewegung; Seite an 
Seite mit seinem Vater, dem bekann-
ten völkischen Kämpfer, der schon 
1922 in Berlin neben Kube, Stöhr u. a. 
ein von den inneren Feinden Deutsch-
lands aller Schattierungen gefürchte-
ter Agitationsredner war, versäumte er 
trotz damaligen Terrors kaum eine 
Versammlung politischer Gegner. Ei-
nern organisierten nächtlichen Rot-
Mord-Überfall 1923 entkommen beide 
nur durch Zufall. Als dann aus den 
durch Verrat von 1923 zerschlagenen 
Wehrverbänden der Frontbann aufge-
baut wird, wird er Frontbanner. 
Später muß er Berlin auf einige Jahre 
verlassen; nach seiner Rückkehr findet 
er bald wieder Anschluß an die Bewe-
gung. 1930 bei der Schutzstaffel - SS-
Abschnitt III - , und zwar zunächst als 
förderndes Mitglied, da er als Beamter 
in seiner Tätigkeit genau überwacht 
wird, gründet er mit einer Handvoll 
Getreuer im Winter 1931 die Betriebs-
zelle des NSBO in seinem Betrieb, 
dem fast völlig verjudeten Kranken-
haus Moabit, dann die Beamtenar-
bei tsgemeinscha{t. Diese Zellen sind 
die ersten in einem städtischen Kran-
kenhaus Berlins. 
R. , der zum Stamm der Berliner 
Gruppe des NS-Aerztebundes unseres 
Pg. Conti gehört, wird durch die na-
tionalsozialistische Revolution als 
komm. Apothekendirektor in das 
Hauptgesundheitsamt berufen, wel-
chen Posten er fast 1-1/2 Jahre ehren-
amtlich , d. h. ohne Entschädigung in 
selbstloser Disziplin versieht. Er hat 
an der Bereinigung des Berliner Ge-
sundheitswesens in nationalsozialisti-
schem Sinn verdienten Anteil. Pg. 
Reuter ist ein beliebter Redner und 
u. a. Obmann der Deutschen Anstalts-
und Krankenhausapotheker. Er ist In-
haber des Frontbannabzeichens, der 
Traditionsnadel alter Kämpfer." 
Der Akte ist nicht zu entnehmen , 
warum Reuter im Gegensatz zu den 
Ärzten kaum Angaben über seinen be-
ruflichen Werdegang als Apotheker 
macht und sich parteipolitisch so her-
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ausstellt. Die Unterlagen des Haupt-
personalamtes der Reichshauptstadt 
konnten bisher nicht ermittelt werden, 
wahrscheinlich sind sie während des 
Krieges zerstört worden. Eine Kartei-
karte über Friedrich Reuter konnte in 
der Kartei der Reichsapothekenkam-
mer nicht gefunden werden.2 Die Un-
terlagen des Städt. Krankenhauses 
Moabit sind im Kriege verbrannt. 3 
Nach der mündlichen Überlieferung 
sollen auch die Akten des Hauptge-
sundheitsamtes in Berlin-Mitte „aus-
gebombt" worden sein. Es ist zutref-
fend , daß das Dienstgebäude des 
Hauptgesundheitsamtes in der Brei-
tenstraße im Kriege zerstört wurde. 
Dem Anschein nach sind aber wenig-
stens Teile der Akten der allgemeinen 
Verwaltung nach dem 8. Mai 1945 im 
neuen Landesgesundheitsamt, beim 
späteren Senator für Gesundheitswe-
sen, weitergeführt worden. In diesem 
Bestand befand sich auch ein Vorgang 
Friedrich Reuter, der 1934 beginnt 
und 1951 endet.4 Offensichtlich hatte 
der Senator für Gesundheitswesen 
im Sommer 1951 beim Polizeipräsi-
denten [Einwohnermeldeamt] eine 
Sammelanfrage im Hinblick auf ehe-
malige Bedienstete des Hauptgesund-
heitsamtes gemacht. In der Antwort 
heißt es: 
,,15. Reuter, Friedrich, geb. 25.3. 
1902 in Hannover, für Berlin-Grune-
wald, Paulsbornerstr. 50 a gemeldet 
gewesen, ist am 6.8 .1945 in Vrsac/ 
Jugoslavien gestorben. Der Sterbefall 
ist bei dem Standesamt Berlin-Schö-
neberg unter der Registriernummer 
- 183 -/1950 beurkundet."5 
Durch diese Notiz erfahren wir Ge-
burts- und Sterbedatum von R~uter 
aus der kommunalen Berliner Akten-
überlieferung. Die erhaltene „unter-
behördliche" Personalakte des Haupt-
gesundheitsamtes gibt nur am Rande 
Aufschluß über die berufliche Tätig-
keit Reuters. Aus einem Fragebogen 
des Jahres 1937 erfahren wir, daß er 
seit dem 1. Juni 1930 ununterbrochen 
im Dienst der Stadt Berlin und seit 
dem 1. Februar 1931 planmäßig ange-
stellt ist. Weiter ist aufgeführt, daß er 
seit 1925 mit Margarete Szobeick, ge-
boren in Krotoczin Meierhof verheira-
tet ist. Seit 1931 gehört er mit Mit-
gliedsnummer 830578 der NSDAP an 
und wirkt als Parteirichter [Vorsitzen-
der im Kreisgericht]. Wie wir aus dem 
„Lebenslauf" gehört haben , war er 
Krankenhausapotheker im Städt. 
Krankenhaus Moabit.6 Bei der Macht-
ergreifung der ationalsoziaiisten 
scheint Reuter schon Leiter dieser 
Krankenhausapotheke gewesen zu 
sein, da er als Stadtoberapotheker in 
den Akten geführt wurde und als sol-
cher die Aufgaben des Apotheken-
direktors im Hauptgesundheitsamt 
wahrnahm. 
Die Akte beginnt mit einem wider-
sprüchlichen Vermerk vom 8.9.1934, 
in dem die Versetzung des Stadtober-
apothekers Reuter vom Bezirksamt 
Tiergarten (für das Krankenhaus Moa-
bit zuständig) in die freie Planstelle ei-
nes Apothekendirektors des Hauptge-
sundheitsamtes bekannt gegeben wird . 
Gleichzeitig heißt es: 
„Stadtoberapotheker Reuter steht 
künftig mit 2/3 seiner Arbeitskraft 
weiterhin für die Apotheke des Kran-
kenhauses Moabit zur Verfügung. Er 
hat Anweisung erhalten, sich am 
15.9.34 dort zum Dienstantritt zu mel-
den ." 
Am 21.12.1934 teilt der Oberbürger-
meister dem Stadtmedizinalrat mit, 
daß Reuter zum Apothekendirektor 
befördert ist. 
Über das Dezernat Apotheken- und 
Arzneimittelwesen im Hauptgesund-
heitsamt des Magistrats von Berlin 
sind wir bisher kaum unterrichtet. Aus 
Indizien läßt sich schließen, daß es in 
diesem Bereich auch gelegentliche 
Umorganisationen in den dreißiger 
Jahren gegeben hat. Zwischen 1934 
und 1939 scheint es in diesem Dezer-
nat zwei Bereiche gegeben zu haben , 
eine Stelle mit Aufsichts- und Leit-
funktionen für die Apotheken in den 
Städtischen Krankenhäusern Berlins 
und die Rezeptprüfstelle. 
Ein „Führer" der 
Krankenhausapotheker 
Es hat den Anschein, daß Reuter sich 
im Sinne der damaligen Zeit als „Füh-
rer" der Krankenhaus-Apotheker der 
städtischen Krankenhäuser Berlins ge-
fühlt hat. Aus einem erhaltenen Proto-
koll eines „Erfahrungsaustausches" 
[Dienstbesprechung] im Vortragssaal 
des Hauptgesundheitsamtes am Mitt-
woch, den 4. März 1936 um 20 Uhr 
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wird dies deutlich. 7 Reuter, der offen-
sichtlich auch die Tagesordnung fest-
gesetzt hatte, lei tete die Sitzung und 
gab eindeutig auch Anweisungen an 
seine städtischen Kollegen. Im Proto-
koll der Sitzung, die um 23.25 Uhren-
dete, wurde festgestellt, daß 24 städti-
sche Apotheker anwesend waren, zehn 
hatten sich entschuldigt und die feh-
lenden beiden Kollegen wurden na-
mentlich aufgeführt. Die Protokoll-
führung geschah durch einen Verwal-
tungssekretär und die Reinschrift , die 
auch dazu diente, bestimmte Vorga-
ben umzusetzen, war von Reuter un-
terschrieben. Auf der Tagesordnung 
standen folgende Punkte: 




a. Wichtigkeit der Arzneimittelun-
tersuchung 
b.Forderung der Wehrmacht an 
Apotheker 
c. Ausgabe 1936 der Formulare Ma-
gistrales Berolinenses liegen vor 
d. Schnelligkeit der Versorgung der 
Ärzte mit Seren 
e. ,,Die Chemische Fabrik Rosen-
berg, Freiburg, ist in jüdischen 
Händen, das Mittel ,Pyrifer' ist 
aber z. Zt. kaum zu ersetzen und 
muß deshalb vorerst weiter bezo-
gen werden." 
f. Selterswasserverbrauch 
g. Einrichtung eines durchgehenden 
Dienstes 
3. Verschiedenes 
a. Arzneimittelversorgung im Wald-
haus Charlottenburg 
b. ,,Die Anstaltsapotheker werden 
aufgefordert, innerhalb von 8 Ta-
gen dem Apothekendirektor zu 
berichten, welche notwendigen 
Anschaffungen in den Apotheken 
zu machen und welche Mittel 
hierzu notwendig sind." 
Abschließend wird in diesem Proto-
koll festgestellt: 
,,Außerhalb der Tagesordnung for-
derte Herr Apothekendirektor Reuter 
auf, 
a. an der Apothekertagung in Stutt-
gart recht zahlreich teilzunehmen , da 
auch die Teilnahme der Heeresapothe-
ker des befreundeten Auslands erwar-
tet wird. Es wird vielleicht diesmal 
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möglich sein , einen Zuschuß für die 
Teilnahme an dieser Tagung zu erhal-
ten. 
b. Es wird festgestellt , daß 5 An-
staltsapotheker der Stadt Berlin noch 
nicht Mitglieder der Fachschaft sind. 
Herr Apothekendirektor Reuter bittet 
um Beitritt, um die Organisation zu 
stärken; von der Stoßkraft der Fach-
schaft hängen viele Belange ab." 
Aufgaben und Persona/bestand 
Da die Akten über die Behördenorga-
nisation des Hauptges undheitsamtes 
bisher nicht ermittelt werden konnten, 
lassen sich im Augenblick keine Aus-
sagen über Aufgaben und Personalbe-
stand der von Reuter geleiteten Abtei-
lung machen. Anhand der bisher er-
schlossenen Personalakten des Haupt-
gesundheitsamtes aus den dreißiger 
Jahren ergibt sich, daß in der Rezept-
prüfstelle dem Anschein nach pharma-
zeutisch sehr unterschiedlich qualifi-
ziertes Personal als Verwaltungsange-
stellte beschäftigt war. Neben unge-
lernten Kräften8 finden wir vorexami-
nierte und approbierte Apotheker9, die 
zu einem späteren Zeitpunkt als Kran-
kenhausapotheker in einem städti-
schen Krankenhaus auftauchen. Es ist 
zu hoffen , daß sich später auch noch 
Sachakten über und von dieser Abtei-
lung finden . Die Aufsicht über die öf-
fentlichen Apotheken in Berlin lag 
nicht in der Zuständigkeit des Haupt-
gesundheitsamtes, sondern beim Re-
gierungs- und Medizinalrat des Poli-
zeipräsidenten in Berlin . Das Apothe-
kenreferat des späteren Landesgesund-
heitsamtes setzt nicht die Tradition der 
„Apothekenabteilung" des städtischen 
Hauptgesundheitsamtes, sondern der 
Apothekenaufsicht des Polizeipräsi-
denten fort. 10 
Reuter hatte offensichtlich ein nicht 
geringes Arbeitspensum an den beiden 
Arbeitsstellen zu erledigen. Dazu ka-
men die Probleme des Umbruches von 
1933 und ab 1935 der Vorbereitung 
der Olympiade. Er konnte daher sei-
nen Jahresurlaub nicht nehmen und 
die Übertragung der Urlaubstage in 
ein neues Urlaubsjahr bereitete der 
Verwaltung erhebliche Mühe, obwohl 
der Stadtmedizinalrat sich für die Be-
lange des Apothekendirektors einsetz-
te. Ein weiterer Streitpunkt war die 
Angabe der „Nebeneinnahmen". In 
diesem Zusammenhang erfahren wir, 
daß Reuter auch beim Polizeipräsiden-
ten als Apothekenrevisor wirkte. Die 
Höhe der Entschädigung konnte er für 
die jeweils anstehenden Jahre, wie ver-
langt, nicht angeben. Er nennt eine 
Entschädigung in Höhe von 10 Reichs-
mark pro Revision. Im Jahre 1937 be-
trug „die Summe der mir ausgezahlten 
Entschädigung RM 655,- ." 
Die Apotheken, zu deren Revision er 
herangezogen wurde, liegen meist in 
den Außenbezirken, so daß er An- und 
Abreise mit „Autotaxen" vornehmen 
muß. Gelegentlich klingt in den 
Schreiben des Personalamtes an, daß 
für die Diensttätigkeit durch die Apo-
thekenrevisionen nicht zu viel Zeit 
verloren gehen darf. 
Im Jahre 1937 erfolgte die Beförde-
rung Reuters zum Stadtapothekendi-
rektor, was die Eingruppierung in eine 
andere Besoldungsgruppe bedeutete. 
Conti als Stadtmedizinalrat gibt an die 
Hautpersonalverwaltung aus diesem 
Grunde folgende Beurteilung Reuters, 
„der sich nach Fleiss und Leistungen 
den an ihn gestellten Anforderungen 
in jeder Beziehung gewachsen gezeigt 
hat", ab: 
,,Die Führung des Apothekendirek-
tors Reuter ist einwandfrei. Sein bis-
heriges Amt hat er im nationalsoziali-
stischen Sinne verwaltet; er bietet die 
Gewähr dafür, dass er auch sein neues 
Amt im Sinne der nationalsozialisti-
schen Staatsauffassung führt. " 
Im Krieg 
Für Reuter scheint das Militärische im-
mer eine Rolle gespielt zu haben. Ob-
wohl er von 1918-1920 mehr in para-
militärischen Verbänden als im Heer 
gedient hat, gibt er 1937 in einem Fra-
gebogen an, daß er eine militärische 
Ausbildung an schweren Maschinen-
gewehr, Bordkanonen, Pistole, Karabi-
ner und als Kavallerist habe. Natürlich 
ist er Marineapotheker der Reserve. 
Anfang September 1939 wird er als 
Marineapotheker zur Wehrmacht ein-
gezogen. Kurz nach Beginn des Krie-
ges scheint die Rezeptprüfstelle for-
mal aufgelöst worden zu sein.11 
Von der Wehrmacht aus kümmert er 
sich wenigstens indirekt um die Fort-
führung seiner Amtgeschäfte. An den 
Verwaltungsleiter des Hauptgesund-
heitsamtes in Berlin, Troschel, schreibt 
er am 13. Oktober 1939: 
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„wie ich erfahre, treten gewisse 
Schwierigkeiten mit der Zuständigkeit 
meiner Vertreter auf. Sie erinnern 
sich, daß wir seiner Zeit beschlossen, 
Fräulein Apotheker Hamann, da sie 
approbiert ist, nominell als meine Ver-
treterin fungieren zu lassen , da Fräu-
lein Küster keine Approbation besitzt. 
In allen Fragen der Rezeptprüfung 
können die beiden Damen auch ohne 
weiteres die Verantwortung tragen. 
Anders ist es dagegen in den Fragen 
der Anstaltspharmazie; hier hat auch 
Fräulein Hamann sehr wenig Erfah-
rungen und kennt unsere Berliner Ver-
hältnisse überhaupt nicht. Sie wollte 
deshalb auch von sich aus hier keine 
Verpflichtungen übernehmen. Ich 
habe ihr aufgetragen, diese Entschei-
dungen gemeinsam mit Fräulein Stadt-
oberapotheker Dr. Harnisch zu bear-
beiten, die 10 Jahre Berliner Anstalts-
apothekerin ist und 6 Jahre unter mei-
ner Leitung arbeitet, so dass sie auf 
mich und mein Urteil abgestimmt ist. 
Bei Auftreten besonderer Schwierig-
keiten , die sie glaubt nicht allein 
klären zu können, ist sie wieder gehal-
ten , Herrn Stadtoberapotheker Dr. 
Mehler zu konsultieren, der seiner Zeit 
von mir darauf vorbereitet wurde. 
Praktisch ist es ja nun so, daß ich nicht 
aus der Welt bin und mir die Damen 
wichtige Entscheidungen nach hier 
mitteilen, sodaß ich noch immer kurz 
Stellung dazu nehmen kann." 
An anderer Stelle des Briefes erklärt 
Reuter nochmals: 
,,Ich betone, daß Fräulein Hamann un-
möglich verantwortliche Fragen der 
praktischen Anstaltspharmazie treffen 
könne. Sie waren jedoch der durchaus 
richtigen Ansicht, dem Namen nach 
eine Person aus dem Amt zu benen-
nen, da wir andernfalls Gefahr laufen 
könnten , einen uns nicht genehmen 
Herrn aus einem Bezirksamt zugeteilt 
zu bekomen. 
Ich kann nicht recht glauben, daß die 
Abwicklung der Geschäfte bei obiger 
Sicherung auf grundsätzliche Schwie-
54 
Geschichte der Phannazie 
rigkeiten stoßen könnte, und bitte auch 
Sie als alten , bewährten Organisator, 
vielleicht auftretende kleine Kompe-
tenzschwierigkeiten im Keime er-
sticken zu wollen. Auf jeden Fall ist 
mir das Mitwirken von Dr. Harnisch 
größter Garant für gesunde Entschei-
dungen." 
Am 16. Oktober 1939 antwortet ihm 
Troschel, daß sein Vorschlag in eine 
Verfügung der Verwaltung umgesetzt 
worden sei. 
„Die Feststellungen, die zu dieser 
Verfügung geführt haben, haben of-
fenbar Ihre Leute alamiert. Doch han-
delt es sich nur darum, einen beste-
hend Zustand zu legalisieren." 
Offensichtlich bemüht sich die Berli-
ner Verwaltung im Laufe des Krieges 
bei der Wehrmacht, Sonderurlaub von 
Reuter für Dienstleistungen im Haupt-
gesundheitsamt zu erreichen. Das Sa-
nitätsamt der Marinestation Ostsee 
scheint von der bestehenden Möglich-
keit einer Beurlaubung bis zu 28 Ta-
gen gelegentlich Gebrauch gemacht zu 
haben. Es scheint aber dabei auch 
Schwierigkeiten gegeben zu haben, 
wie aus einem Schreiben des Hauptge-
sundheitsamtes vom 17. April 1942 zu 
erfahren ist, in dem es u. a. heißt: 
„Der Antrag auf eine UK-Stellung ist 
s. Zt. deshalb nicht gestellt worden, 
weil auf Grund persönlicher Rück-
sprachen sowohl im Marinemedizinal-
amt wie mit dem Chef des Sanitätsam-
tes Ost die Aussicht bestand, in drin-
genden Fällen den Marinestabsapothe-
ker Reuter kurzfristig nach Berlin be-
urlaubt zu erhalten." 
Kurz darauf bat Reuter darum, im 
Amtsblatt der Reichshauptstadt die 
Mitteilung zu veröffentlichen, daß er 
zum Marinestabsapotheker befördert 
worden sei. Im Dezember 1943 wird 
ein Gesuch auf Arbeitsurlaub wieder-
um abgelehnt. Zu diesem Zeitpunkt ist 
Reuter in einer Einheit in Paris . Gegen 
Ende des Krieges muß Reuter dann 
auf den Balkan kommandiert worden 
sein. Wie wir schon hörten , ist er im 
Herbst 1945 in jugoslawischer Kriegs-
gefangenschaft verstorben. 
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Wir erinnern 
Eine „Persona non grata 11 der 
Wissenschaftsgeschichte 
Zum 450. Todestag des Walther Hermann Ryff 
(t Würzburg 1548) 
Von Ra lf Vollmuth, W ürzburg 
Vor 450 Jahren, am 29. September 1548, verstarb in Würzburg ein Mann, der wohl 
als einer der wirkungsstärksten, aber auch schillerndsten Publizisten des 16. Jahr-
hunderts gelten kann: Der Apotheker und Schriftsteller Walther Hermann Ryff. 
Die Quellenlage zum Leben Ryffs ist 
äußerst dürftig1, und so umfaßt die 
heute noch maßgebliche, von Josef 
Benzing erschlossene Biographie 
Ryffs nur wenige Seiten2: Obwohl ur-
kundlich nicht festgestellt, ist davon 
auszugehen, daß Ryff in Straßburg ge-
boren wurde und wahrscheinlich den 
Beruf des Apothekers gelernt hat, da 
er, wie Benzing unter Berufung auf 
ein~ Äußerung in einer Ryff'schen 
Schrift bemerkt, eine Zeitlang im 
mecklenburgischen Güstrow als Apo-
theker tätig gewesen ist.3 Wahrschein-
lich hat sich Ryff im Mecklenburger 
Raum länger aufgehalten , und er hei-
ratete eine Rostockerin, von der nur 
der Vorname - Anna - bekannt ist. 
Die These, daß Ryff nach seiner Über-
siedelung nach Straßburg (an der kei-
ne Zweifel bestehen) ebendort Stadt-
arzt und Nachfolger Hieronymus 
Brunschwigs gewesen sei, hält Ben-
zing eher für abwegig, da diese Aus-
sage zum einen nicht beweisbar sei , 
zum andern Ryff wahrscheinlich keine 
Ausbildung als Arzt besessen habe, 
obwohl er sich selbst meist als Medi-
cus oder Chirurgus bezeichnete. Über 
seine Tätigkeit äußert sich Benzing: 
„Nach der Menge der überlieferten 
Schriften seiner Straßburger Zeit kann 
er hier gar nichts anderes als freier 
Schriftsteller gewesen sein. " 4 
Ryffs erste Schriften erschienen unter 
dem Pseudonym Q. Apollinaris5 bei 
Jakob Cammerlander in Straßburg ; er 
wechselte dann zu Balthasar Beck, für 
den er etwa zweieinhalb Jahre - nun 
unter eigenem Namen - schrieb; 1542 
wechselte Ryff zu Hans Knobloch. 
154 l/42 könnte er sich in Metz aufge-
halten haben. Anfang 1544 ist Ryff 
wahrscheinlich nach Frankfurt umge-
zogen, wo er bei Egenolff und auch 
bei Gülfferich verlegen ließ, und Mitte 
1544 übersiedelte er nach Mainz. We-
nig später, möglicherweise 1546, ging 
Ryff nach Nürnberg, um 1548 über 
Kulmbach nach Würzburg zu kom-
men. 
Obwohl über das Todesjahr Ryffs 
immer noch falsche Daten tradiert 
werden (das Jahr 1562 oder die Anga-
be „vor" bzw. ,,um" 1562), läßt sich 
hierüber genaueres sagen.6 Er starb am 
29. September 1548 (seine Frau Anna 
am 15. Juli 1553) in Würzburg, wie 
wir von der Überlieferung seiner 
Grabschrift aus der Würzburger Kir-
che St. Stephan erfahren: 
„Anno 1548. vff S. Michels tag starb 
der Hochgelehrte Gßalterus Her-
menißs Rivißs von straßbßrg. d~ arz-
ney Doctor. Vnd anno 1553. 
den 15 Jßly die Erbare Fraß Anna 
sein eheliche haßßfraß von Rostoch 
bürdig, denen gott beiden genadt. 
Rivißs hac tegitßr chara cßm Con-
jßge bßsto 
Heß procßl a patrio jßnctßs vterque 
lare. 
Afühore hoc varys aßcta est, Germa-
nia libris 
Fama qfübßs posthac fata Sßperstes 
erit. "7 
Besser überliefert als das Leben ist 
das Werk Ryffs . Es ist außerordentlich 
umfangreich, wie schon die 194 Titel 
umfassende Bibliographie von Josef 
Benzing verdeutlicht, die jedoch nach 
dessen eigener Angabe8 gleichwohl 
noch keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit erheben kann. Vor dem Hinter-
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grund dieses gewaltigen Gesamtwer-
kes ist nun auch ein Vorwurf zu sehen, 
der Ryff schon von seinen Zeitgenos-
sen gemacht wurde: der des Plagiats , 
der sich konsequent durch das Bild 
Walther Hermann Ryffs in der Medi-
zingeschichtsschreibung zieht.9 
Zwischen Plagiat und 
Kompilation 
Doch trotz des Plagiatvorwurfs darf 
Ryffs Schaffen und Wirken nicht von 
vornherein negativ bewertet werden: 
Auch wenn Ryff dem Vorwurf, Werke 
anderer Verfasser benutzt oder gar 
weitgehend abgeschrieben zu haben, 
ohne vielfach deren Urheberschaft 
auch nur zu erwähnen, nicht entgehen 
kann, muß festgestellt werden , daß 
Umstellungen, Erweiterungen bzw. 
die Veränderungen der Struktur eines 
Textes zumindest als redaktionelle Be-
arbeitungen gelten können , wie auch 
die Übersetzung wissenschaftlicher 
Werke und deren Aufbereitung in po-
pulärwissenschaftlicher Form für ei-
nen breiten Leserkreis eine eigenstän-
dige, mitunter sehr wertvolle Leistung 
bedeuten kann. Abhängig ist dies 
letztendlich vom Ausmaß der Über-
nahmen bzw. der Be- und Verarbei-
tung , so daß die Grenzen zwischen 
Plagiat und Kompilation fließend sind. 
Daß ein Bedarf an dieser Art von Pu-
blikationen bestand und offensichtlich 
von den eigentlichen Verfassern nicht 
gedeckt wurde, zeigt die zum Teil 
sehr hohe Zahl von Auflagen der 
Ryff'schen Bücher sowie der Erfolg, 
der ihnen zuteil wurde. Es ist vor die-
sem Hintergrund Ludger Grenzmann 
Recht zu geben, wenn dieser äußert: 
„Man wird demnach Ryffs Rolle als 
die eines Vermittlers sehen, der die 
enorme Kluft zwischen gelehrter 
Theorie und der nicht selten dilettanti-
schen, schädlichen und obendrein 
auch noch betrügerischen Medizinal-
praxis zu überwinden suchte." 10 
Das ganze literarische Werk Walther 
Hermann Ryffs hier aufzuführen ist 
nicht möglich; es sei auf die schon 
mehrfach erwähnte einschlägige Bi-
bliographie von Josef Benzing verwie-
sen 11. Das Spektrum der Ryff'schen 
Arbeiten erstreckt sich von mathema-
ti sch-techni schen , architekturkundli-
chen und histori schen bis hin zu medi-
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zi nisch-pharmazeuti sehen Schriften, 
die den Schwerpunkt seiner Tätigkeit 
bilden . Einige dieser Werke möchte 
ich vorstellen, um einen Eindruck vom 
Schaffen Ryffs zu geben (die angege-
benen Titel - dies sei am Rande ange-
merkt - varüeren in den verschiedenen 
Ausgaben und Auflagen). 
Zunächst ei auf ein Werk hingewie-
sen, das Ryff noch unter dem Pseu-
donym Apollinaris herausgab und das 
bis ins 18. Jahrhundert hinein in mehr 
als 30 Ausgaben erschien: Es ist dies 
die frauenheilkundl ich-geburtshilfli -
che (sowie mit einem Kräuter-, einem 
Stein- und einem Tierbuch, einem 
knappen Rezept- und einem Pestab-
schnitt versehene) Schrift „Ein newer 
Albertus Magnus, Darin durch sechs 
kurtzer Büchlein vil haimligkeyten der 
Natur beschriben" .12 Ebenfalls unter 
dem Pseudonym herausgegeben und 
mit mehr als 30 Ausgaben offensicht-
lich e in starker Erfolg war das „Kurtz 
Handtbüchlin vnd experiment vieler 
Artzneyen / durch den gantzen Cörper 
des Menschens" .13 In einer Vielzahl 
von Au gaben erschienen ferner das 
,,Confect Büchlin vnd Hauß Apoteck" 
sowie das „New Kochbßch / Für die 
Krancken", die bei Christian Egenolff 
in Frankfurt am Main verlegt wur-
den.1 4 Auf Hieronymus Brunschwig 
geht „DAs New groß Distillier Buch" 
zurück, 15 und ein entsprechender Er-
folg ist der auf den (von Eucharius 
Rößlin beanspruchten) ,,Rosengarten" 
zurückgehende „Frawen Rosengarten . 
On vilfaltigen sorglichen Zufällen vnd 
gebrechen der Mütter vnd Kinder" ge-
wesen , der ebenfalls in einer ganzen 
Reihe von Auflagen erschien. 16 Er-
wähnt werden müssen ferner die 
„kleyne Chirurgi' ', verlegt 1542 in 
Straßburg bei Balthasar Beck,17 sowie 
die 1545 erschienene „groß Chirurgei" 
(die in e iner von mir in Vorbereitung 
befind lichen exemplarischen Studie 
zur Traumatologie des 15./16. Jahr-
hunderts im Mittelpunkt steht). 18 
Auch wenn die Verdienste Ryffs in 
den letzten Jahren und Jahrzehnten 
durch eine Reihe von Wissenschaft-
lern, die sich eingehender mit ihm be-
schäftigten, differenziert dargestellt 
und gewürdigt wurden, so findet er 
mit seinen medizinisch-pharmazeuti-
schen Schriften in der medi zin- und 
wissenschaftshistori schen Literatur 
immer noch zu wenig Berücksichti-
gung und positive Bewertung. Dies 
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hat verschiedene Ursachen. Zum einen 
wird in Walther Hermann Ryff offen-
sichtlich lediglich ein Mittler des Wis-
sens gesehen, jede Originalität und da-
mit der wissenschaftlich-originäre An-
spruch ihm indessen abgesprochen, 
ohne daß dabei gebührend berücksich-
tigt würde, welchen Stellenwert der 
rezeptions- und wirkungsgeschichtli-
che Ansatz hat. Ein anderer Aspekt, 
der bei Ryff zum Tragen kommt, ist 
die Tatsache, daß er schon zu Lebzei-
ten äußerst umstritten und angefeindet 
war, manchen Zeitgenossen und auch 
Medizin- und Wissenschaftshistori-
kern geradezu als „Persona non grata" 
galt (und gilt). Die Kritik an Ryff zieht 
sich wie ein roter Faden durch die 
Jahrhunderte, und es wird wohl noch 
einige Zeit dauern, bis ihm auf breiter 
Basis eine vollständige Rehabilitation 
bzw. eine dem Forschungs tand ent-
sprechende und angemessene Einord-
nung als wirkungsstarker Publizist und 
Wissensvermittler der frühen Neuzeit 
zuteil werden wird. 
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5 Dieser Umstand ist nicht als gesichert anzu-
sehen; siehe etwa [20], S. 83. 
6 Siehe zur Frage des Todesjahres [21]. 
7 Universitätsbibliothek Würzburg, M. eh . f. 
260 (Collectaneen des Fabricius), BI. 20v. 
Aufgelöste Abkürzungen wurden unterstri-
chen, die ursprünglichen Zei len prünge wur-
den beibehalten. - Das Manuskript stammt 
aus der Mitte des 17. Jahrhunderts und über-
liefert die Inschriften und zum Tei l die Lage 
der Grab teine in der Würzburger Stephans-
kirche; siehe dazu[!]: zum Stephanskloster 
und den Grabsteinen S. 161- 164, zur Hand-
schrift M. eh. f. 260 S. 164, die Bendel'sche 
Fassung des Zi tats, in der dieser von der 
Handschrift etwas abweicht , S. 171. Vgl. 
auch [3], S. 606, wo die Inschri ft ebenfalls 
abgedruckt ist und wo Endres muanaßt, Ryff 
könne als Arzt oder Wohltäter mit dem Klo-
ster in engerer Verbindung gestanden haben 
oder mit dem Abt Jodocus Zimmermann be-
freundet gewesen sein. 
8 [2], S. 128. 
9 In mehr oder weniger intensiver und differen-
zierter Form wird dieser Themenkomplex 
praktisch in der gesamten Literatur über Ryff 
und dessen Werk berücksichtigt. äher unter-
sucht und schlüssig dargelegt ist dieses Pro-
blemfeld besonders in [4] , S. 9 - 22, wo 
Grenzmann ausführli ch auf Berechtigung, 
Ursprung und Tradierung des Plagiarvor-
wurfs eingeht. 
10 (4], S. 11 , vgl. zu meinen dem Zitat vorange-
henden Ausführungen ebd. S. 10- 13. Siehe 
auch (22], S. 47 - 49; (11] , besonders die 
Zusammenfass ungen S. 62, 90f. , 11 5, 11 6f. 
u. ö. 
11 [2]: Auf Grundlage dieser Bibliographie 
wurden auch die folgenden Ausführungen er-
arbeitet. - Vgl. zum Thema auch (11 ], S. 27 
- 62, sowie [ 10], S. 13 - 33. 
12 [12]; vgl. [2] , S. 128 sowie im Schriften ver-
zeichnis Nr. 7 - 39. 
13 [13] ; vg l. [2] , Nr. 4 1 - 73 des Schriftenver-
zeichnisses. 
14 (18]; vgl. [2] , Nr. 135- 147 des Schri ften-
verzeichnisses; siehe zum „Konfektbuch" 
bzw. auch anderen „Apotheken"-Büchern 
Ryffs insbesondere das Nachwort zum Neu-
druck [9] , bes. S. 6 - 15, sowie [7] - [ 17], 
dazu [2] , Nr. 160 - 165. 
15 [14], dazu [2], Nr. 152- 157. 
!6 [1 9] ; vgl. [2], r. 166- 172. Siehe dazu [5]. 
17 [16]; vgl. [2], r. l 12f. 
is (15]; siehe [2], r. l 58f. 
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[12] Ryff, W. H.*: Ein newer Albertus Magnus, 
Darin durch sechs kurtzer Büchlein vil 
haimligkeyten der Natur beschriben .... Al-
les von newem gebessert durch Q. Apolli-
narem [= Walther Hermann Ryff], Straß-
burg: Jakob Cammerlander 1545. 
[13]Ryff, W. H. *: Kurtz Handtbüchlin vnd ex-
periment vieler Artzneyen / durch den gant-
zen Cörper des Menschens / ... Sampt 
lebendiger Abcontrafactur etli cher gemei-
ner Kreuter / ... Durch Q. Apollinarem 
[ = Walther Hermann Ryff] erfaren vnd 
selbs bewert. Ietztundt von newem gemehrt 
vnd gebessert an vielen Orten, Frank-
furt/Main: Hermann Gülfferich 1550. 
[14] Ryff, W. H. *: DAs New groß Distillier 
Bfich / Wolgegründter Künstl icher Distil-
lation . ... , Frankfurt/Main: Christian Ege-
nolff 1545. 
[15] Ryff, W. H.: Die groß Chirurgei / oder 
volkommene Wundtartzenei. Chirurgi-
schen Handtwirckung eigentlicher Bericht / 
vnd Jnhalt alles so der Wundartznei an-
gehorig. Mit künstlicher Fürmalung / klarer 
Beschreibung / vnd Anzeyg vilfaltiger 
nutzbarkeyt vnd gebrauchs / aller hierzu 
dienlicher vnd gebreuchlicher Jnstrument 
oder Ferrament, Frankfurt/Main: Chr(istian) 
Ege(nolph) 1545. 
[16] Ryff, W. H. *: Die kleyne Chirurgi M. Gu-
altheri H. Ryff. Das ist, der grund unnd 
kern .. . , Straßburg: Balthasar Beck 1542. 
[17] Ryff, W. H.*: New Kochbuch / Für die 
Krancken. Wie mann krancker Personen ... 
pflegen, ... , Frankfurt/Mai n: Christian Ege-
nolff 1545. 
Die Kösliner Apotheken 
Von Dietrich Kohlschmidt , Hamburg 
Der Artikel zeigt beispielhaft, wie Apotheker in einer mittelgroßen Stadt über Jahr-
hunderte um ihre Existenz gekämpft haben. Obwohl diese Entwicklung 1945 ihr 
Ende fand, als Köslin polnisch wurde, blieb doch eine Kontinuität, denn zwei der 
vom Krieg verschonten Apotheken werden bis zum heutigen Tag weitergeführt. 
Vor dem 8. Mai 1945 gab es vier Apo-
theken in Köslin. Die beiden alten , 
königlich privilegierten Apotheken be-
fanden sich am Marktplatz: Die Rats-
Apotheke und die Hof- und Garni-
sions-Apotheke. Neuere Apotheken 
befanden sich etwas außerhalb des al-
ten Zentrums, die Neuetor-Apotheke 
in der Neutor-Straße in der Nähe des 
Bahnhofs und die Hubertus-Apotheke 
auf der östlichen Seite der Stadt. 
Die königlich privilegierte 
Rats-Apotheke 
Im Jahre 1571 erscheint Nikolaus 
Dummian in den Kirchenbüchern der 
Marienkirche als Lieferant mit der Be-
zeichnung „Apotheker" . Sein Nach-
folger war Christian Mathias , der die 
Rats-Apotheke 49 Jahre leitete und 
1644 starb. Er war ein angesehener 
Mann und bekleidete viele Jahre hin-
durch städtische Ämter. An Mathias 
Stelle trat Georg Odebrecht. Er und 
seine ganze Familie wurden ein Opfer 
der Pest. 
Der Kösliner Magistrat berief dar-
aufhin Dav id Hille, den Sohn eines 
Apothekers , zum Leiter der Rats-Apo-
theke. Hille heiratete 1657 die Tochter 
des Hofapothekers Anselius. Damit 
war eine Verbindung zwischen den 
beiden Kösliner Apotheken geschaf-
fen . Hille erwarb sogar 1662 aufgrund 
eines Vertrages von 1656 die konkur-
rierende Hofapotheke von seinem 
Schwiegervater. 
Geschichte der Pharmazie · 50. Jahrgang · November 1998 
[18] Ryff, W. H.: Confect Büchlin vnd Hausz 
Apoteck. Mit einem achwort von Carl 
Lüdtke. Neudruck der ersten Ausgabe 
I'rankfurt/Main 1544, München 1983. 
[19] Ryff, W. H.*: Frawen Rosengarten. On vil-
faltigen sorglichen Zufällen vnd gebrechen 
der Mütter vnd Kinder / ... ew ann tag ge-
ben/ Durch Gwaltherum Reiff, Frankfurt/ 
Main: Christian Egenolff 1545. 
[20] Teil e, J.: Ryff, in: Ki ll y, W. (Hrsg.): Litera-
turlexikon . Autoren und Werke deutscher 
Sprache. Bd. 10, Gütersloh 1991 , S. 83f. 
[2 1] Vollmuth, R.: Seit langem bekannt, beharr-
lich ignori ert: Das Todesjahr Walther Her-
mann Ryffs. Würzburger med. hi st. Mitt. 
15 (1996) [erscheint 1998]. 
[22] Zimmermann, B.: Das Hausarznei buch. Ein 
Beitrag zur Untersuchung laienmedizi ni-
scher Fachliteratur des 16. Jahrhunderts un-
ter besonderer Berücksichtigung ihres hu-
manmedizinischen[ !]-pharmazeutischen In-
halts. Math.-nat. Diss . Marburg a.d.L. 
1975. 
Anschrift des Verfassers: 
Dr.med.dent. Ralf Vollmuth 
Institut für Geschichte der Medizin 
Oberer Neubergweg I Oa 
D-97074 Würzburg 
Die entgültige Vereinigung beider 
Apotheken fand 1685 kurz vor Hilles 
Tod statt. Es wurde ein neues Haus am 
Markt gebaut. Diese nunmehr einzige 
Apotheke wurde kurz Stadt-Apotheke 
genannt. Sie reichte zur Versorgung 
der Bevölkerung, die durch die Pest 
und Kriege dezimiert worden war, aus. 
Nach Fertigstellung seines neuen 
Apotheken-Gebäudes bat Hille den 
Kurfürsten Friedrich Wilhelm, das 
Privileg seiner Apotheke auf seinen 
Schwiegersohn Christian Lütke zu 
übertragen. Dies wurde von Preußens 
erstem König Friedrich I bestätigt und 
seither führte die Apotheke den Titel 
,,königlich privilegiert". 
Die Apotheke wurde ein Raub der 
Flammen und Lütke baute „ein großes 
massives Eckhaus mit schweren Ko-
sten" auf. Er starb 1722 und hinterließ 
zwei Söhne, von denen der jüngste 
Medizin studierte und die Apotheke 
übernehmen sollte. Der Provisor 
Schmetius, der die Apotheke für die 
Witwe Lütke verwaltete, hatte aber In-
teresse daran , die Apotheke selbst zu 
übernehmen. Dies wurde auch vom 
Magistrat und den militärischen Stä-
ben befürwortet. Die Witwe Lütke war 
aber nicht willens, die Apotheke abzu-
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treten, und woll te das Privileg auf 
ihren jüngsten Sohn übergehen sehen. 
Es gab von beiden Seiten Petitionen an 
den König. Aber nach Rückkehr vom 
Studium erhielt Michael Lütke 1725 
das Privileg, die väterli che Apotheke 
weiterzuführen. 
Doch schon 1730 verkaufte er seine 
Apotheke an Michael Wendland und 
ließ sich in einer Nachbarstadt als Arzt 
nieder. Als Wendland die Apotheke 
übernahm, erhielt er nicht mehr das 
Recht mit Weinen zu handeln, wel-
ches Lütke noch hatte. Nach 21 Jahren 
verkaufte Wendland die Apotheke am 
12. März 175 1 an Georg Gottlieb Titz 
für 500 Reichsthaler. Inzwischen war 
die Apotheke in ziemlichen Verfall 
geraten. Titz stammt aus einer vorneh-
men Kösliner Fami lie. Er investierte 
viel Geld in die Renovierung des Ge-
bäudes.Im Jahre 1755 heiratet er die 
Tochter des Brauers Christian 
Schwarz. 
Die Ehe von Titz war recht traurig, 
da vier Kinder starben. Auch seine 
Frau starb vor ihm und er heiratete in 
zweiter Ehe Eva Christina Frantzen. 
Im Jahre 1776 starb Titz, und seine 
Witwe heiratete Dr. Georg Friedrich 
Sigismund Kron. Die Apotheke ließ sie 
verwalten. Nach dem Tode von Kron 
heiratete sie den Nachfolger ihres 
Mannes, den Apotheker Carl Gustav 
Köpke, der die Apotheke käuflich er-
warb und sie 1810 für 10100 Reichs-
thaler an Georg August Perrin über-
trug. Perrin brachte es zu Wohlstand. 
Seine Tochter heiratete den preußi-
schen Premiere Leutnant Krause. Die 
Genehmigung zur Heirat gab der Kö-
nig unter der Bedingung, daß Perrin 
seiner Tochter jährlich 600 Thaler 
zahlt, ,,bis das Einkommen des Leut-
nants durch Advancement den Zu-
schuß überflüssig macht". Dies war 
erst der Fall, als Krause Major wurde. 
Nach 33jährigem Besitz verkaufte 
Perrin die Apotheke 1843 an August 
Wilhelm Meyer für 29 000 Thaler. 
Meyer verkaufte die Apotheke 1876 
für 126 000 Mark an Julius Block, der 
das Gebäude bis 1879 umbaute. Im 
Jahre 1895 verkaufte er an Ernst Fri-
derici für 215 000 Mark. achdem 
Friderici einen Schlaganfall erlitten 
hatte, verkaufte er 1917 die Apotheke 
für 360 000 Mark an Erich Otto. Die-
ser modernisierte die Apotheke. Durch 
das verstärkte Aufkommen industriel-
ler Fertigfabrikate mußte ein verbes-
58 
Geschichte der Phannazie 
sertes Aufbewahrungs- und Ordnungs-
system geschaffen werden. 
Eine Krankheit zwang Otto dazu, die 
Apotheke durch Herbert Schnülle ver-
wa lten zu lassen . Am 2. April 1935 
wurde das 250jährige Jubiläum des 
königlichen Privilegs gefeiert. Ottos 
Schwiegersohn Schnülle wurde später 
auch Teilhaber an der Apotheke. Mit 
Wirkung vom 1. Januar 1940 wurde 
die Apotheke an Herbert Schnülle ver-
pachtet. Nach dem Tod von Erich Otto 
war seine Witwe die Verpächterin. 
Nach deren Tod lief die Pacht Ende 
1943 aus. Als Resultat einer Erbaus-
einandersetzung kam der Sohn von 
Erich Otto, Fritz, in den Besitz der 
Apotheke. Er starb im März 1945 mit 
seiner Frau auf der Flucht. Bei Kampf-
handlungen am Ende des Zweiten 
Weltkriegs wurde der gesamte Markt-
platz mit beiden Apotheken zerstört. 
Heute gibt es keine Apotheke mehr 
am neu aufgebauten und vergrößerten 
Kösliner Marktplatz. 
Die königlich privilegierte Hof-
und Garnisions-Apotheke 
Als Gründungsjahr der Apotheke 
durch Joachim Engelbrecht kann 1599 
angenommen werden. Engelbrecht 
starb am 27. Februar 1616. Vom fürst-
bischöflichen Kanzler Andreas Bul-
grin wurde der Apotheker Johannes 
Anselius ernannt. Er erwarb die Apo-
theke von Engelbrechts Erben. Am 23. 
September 1616 heiratete er die Wit-
we Anna Starcke. Ihr erster Mann war 
Weinschenk und lieferte auch den Al-
tarwein an die Kirche. Sie hatte dieses 
Geschäft weitergeführt. So konnte es 
ihr zweiter Mann mit übernehmen. 
Um sich gegen die aufkommende 
Konkurrenz zu schützen, bat Anselius 
den Bischof Ulrich darum, ihm ein 
Privileg für seine Apotheke ·zu ge-
währen. Dieses wurde ihm 1621 erteilt 
und von Herzog Bogislav XIV 1623 
bestätigt, wobei der Verkauf von Wein 
ausdrücklich inbegriffen war. Nach-
dem das Bistum Kammin zu Branden-
burg kam, suchte Anselius um Bestäti-
gung seines Privilegs durch den neuen 
Landesherrn, den Großen Kurfürsten 
nach. Sie erfolgte am 2. Januar 1654. 
Im Jahre 1635 wurde Anselius zum 
Senator und 1640 zum Kämmerer ge-
wählt. Wie schon erwähnt, heiratete 
der Rats-Apotheker Hille die Tochter 
von Anselius und erwarb 1662 die 
Hofapotheke. Die endgültige Vereini -
gung der beiden Apotheken fand aber 
erst 1685 statt. Im 17. Jahrhundert 
wurde Köslin durch Seuchen und 
Kriegsschäden schwer heimgesucht. 
Am Anfang des 18. Jahrhunderts stieg 
die Einwohnerzahl wieder an . Daher 
bestand die Möglichkeit, eine zweite 
Apotheke in Köslin zu etablieren. 
Hierum bewarb sich der Apotheker 
Heinrici , der schon Provisor in der 
Rats-Apotheke gewesen war. Aber die-
ser Neuanfang begann mit einem Fehl-
schlag, denn nach zwei Jahren ging 
Heinrici in Konkurs und flüchtete bei 
Nacht und Nebel nach Polen. Ein Apo-
theker namens Laubmeier wollte die 
Apotheke übernehmen . Hiergegen er-
hob Schmetius, der Provisor der Rats-
Apotheke Widerspruch mit dem Argu-
ment, daß Köslin nur eine Apotheke 
brauche und sonst wiederum ein Apo-
theker in Konkurs gehen könne. Aller-
dings machte sich Schmetius Hoffnun-
gen darauf, die Rats-Apotheke über-
nehmen zu können . Als sich diese 
Hoffnungen nicht reali sierten, bean-
tragte er, ihm das Heinrici verliehene 
Privileg zu übertragen. 
König Friedrich Wilhelm I bewillig-
te das Gesuch von Schmetius und 
erteilte es am 29. Oktober 1725. 
Schmetius kaufte 1729 für 1200 Tha-
ler ein Grundstück am Markt. Die 
Apotheke blieb bis 1945 dort bestehen 
Abb. 1: Die königlich privilegierte Hof- und 
Garnisionsapotheke in Kösl in. 
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N euetor - Apotheke 
I nh . : J. H o ff mann/ Fernruf 2259 
Köslin, in der Nähe des Bahnhofes 
U mgehende 
E x p'.e diti on v o n A r z ne i en 
Lieferant sämtlich . K ranken kassen 
Lager moderner Spezialitäten 
Abb. 2: Werbung der Neuetor-Apot heke in den 30er Jahren. 
(s. Abb. l ). Schmetius konnte sich an 
seinem Besitz nicht lange erfreuen, 
denn er starb bereits am 16. Mai 1732. 
Seine Witwe ließ die Apotheke ver-
walten, bis sie 1736 den Apotheker Jo-
hann Christian Rübner heiratete . Ge-
gen Zahlung von 33 Reichsthalern 
8 Groschen Rekrutengeldern erhielt er 
das Prädikat „Hof- und Garnisions-
apotheker". Damit unterstand er nicht 
mehr dem Kösliner Magistrat, sondern 
dem Hofgericht. 
Nachdem seine Frau 1757 gestorben 
war, heiratete Rübner Johanna Christi-
na Flöge!. Der Sohn Johann Friedrich 
arbeitete nach dem Studium als Provi-
sor in der väterlichen Apotheke und 
übernahm sie 1787 ganz. Nach der 
Übernahme suchte der junge Rübner 
bei Friedrich Wilhelm II um Verlei-
hung des Charakters als Hof- und Gar-
nisions-Apotheker nach. Dies wurde 
am 19. August 1788 gewährt. Mit nur 
46 Jahren starb Rübner junior. Die 
Witwe ließ die Apotheke nacheinan-
der von dem Kandidaten der Pharma-
zie Daniel Ludwig Just, dem Provisor 
Carl Heinrich Strey und dem Apothe-
ker Carl Wilhelm Ritter verwalten. 
Nach dem Tod der Witwe Rübner 
wurde die Apotheke 1820 für 19 560 
Reichsthaler an August Ludwig Kohl 
verkauft. Dieser besaß aber nur die 
Approbation für kleine Städte. Er wur-
de vom Ministerium von der Reise 
nach Berlin zur Ablegung der Prüfung 
entbunden und sollte unter Aufsicht 
des Rats-Apothekers die entsprechen-
den Arbeiten in Köslin anfertigen. 
Diese genügten aber der Prüfungs-
kommission nicht. Daher mußte er die 
Apotheke. Auf einer öffentlichen 
,,Subhastation" erstand 1824 Carl Wil-
helm Minzlaff aus Wollin die Apothe-
ke für 11 800 Reichsthaler. 
Auch Minzlaff mußte zunächst durch 
eine Prüfung seine Befähigung als 
Apotheker für größere Städte nach-
weisen. Als er 1853 starb, ließ seine 
Witwe die Apotheke durch den schon 
bei Minzlaff angestellten Apotheker 
Erster Klasse Robert Heinrich Kressin 
verwalten. Nach dem Tode der Witwe 
Minzlaff wurde die Apotheke an den 
Apotheker Erster Klasse Gustav 
Mannkopf für 38 000 Reichsthaler 
verkauft. 
Bereits 1887 verkauften er und seine 
Ehefrau die Apotheke für 132 000 
Mark an ihren Sohn. Dieser baute das 
Laboratorium um und erweiterte die 
Apotheke. Zunehmende Sehschwäche 
zwang ihn, die Apotheke 1906 abzu-
geben. 
Der Preis hatte sich weiter erhöht 
und betrug jetzt 210 000 Mark. Der 
neue Besitzer war Ernst Steffenhagen. 
Von 1907 bis 1920 war er Stadtrat und 
außerdem Sachverständiger für Che-
mie und Drogen beim Landgericht 
Köslin sowie Inhaber zahlreicher wei-
terer Ehrenämter. Im Jahre 1920 nahm 
er seinen Sohn , den Apotheker und 
Chemiker Ernst Wolfgang, als Teilha-
ber mit auf. 1925 feierte die Hof- und 
Garnisions-Apotheke ihr 200jähriges 
Jubiläum. Am 7. Januar starb Steffen-
hagen hochgeehrt im 73. Lebensjahr. 
· Sein Sohn Ernst Wolfgang wurde im 
Zweiten Weltkrieg eingezogen und 
kehrte schwer verwundet 1942 nach 
Köslin zurück. Als Stabsapotheker 
mußte er die sieben Kösliner Lazarette 
betreuen. Die Hof- und Garnisions-
apotheke wurde zusammen mit der 
Rats-Apotheke und allen Gebäuden 
am Marktplatz 1945 zerstört. 
Die Neuetor-Apotheke 
Um die Mitte des Neunzehnten Jahr-
hunderts erhöhte sich die Einwohner-
zahl von Köslin stark. Daher schien 
die Existenz einer dritten Apotheke 
gesichert. So wurde eine Personal-
Konzession ausgeschrieben, die Jo-
hannes Hoffmann erhielt. Er eröffnete 
die Neuetor-Apotheke am 12. Oktober 
1901 (s. Abb. 2). Durch den Bau des 
Apotheke verkaufen. Bis zum Verkauf Abb. 3: Die ehemalige Neuetor-Apotheke, jetzt staatliche polnische Apotheke, im Jahre 
verwaltete der Apotheker Böse die 1993. 
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Bahnhofs dehnte sich die Stadt zwar in 
diese Richtung aus, aber um die Jahr-
hundertwende war die neue Straße nur 
wenig bebaut. Johannes Hoffmann er-
warb sein Haus für 60 000 Mark und 
zahlte nochmals 20 000 Mark für die 
Apothekeneinrichtung. 
In den ersten Jahren ging die Apo-
theke schlecht, da sie sich gegen die 
jahrhundertealten privilegierten Apo-
theken am Marktplatz durchsetzen 
mußte. Das ging sogar soweit, daß Ge-
fahr bestand , daß die privaten Möbel 
verpfändet werden könnten. Nachdem 
ein neues Bahnhofsgebäude errichtet 
und auch die Neutor Straße stärker be-
baut wurde, stieg der Passantenver-
kehr und damit der Umsatz. 
Im Jahre 1935 kam Johannes Hoff-
mann bei einem Segelunfall ums Le-
ben. Die Witwe Elisabeth Hoffmann 
übergab die Apotheke an den langjäh-
rigen Mitarbeiter, den Apotheker 
Ernst Bohm, zur Pacht. Nach dem 
Krieg gelangte Bohm nach Hannover, 
wo er 1954 die Greif Apotheke eröff-
nete. 
Im selben Hause (ehemals Neutor 
Straße 43, heute Ulica Zwyciestwa = 
Siegesstraße) befindet sich auch heute 
noch eine Apotheke (s. Abb.3). 
Die Hubertus Apotheke 
Auch das Gebiet im Osten der Kösli-
ner Innenstadt wurde stark bebaut. So 
wurde hier in 'den zwanziger Jahren 
eine weitere Apotheke eröffnet. Über 
die Hubertus Apotheke, die als vierte 
1929 hinzukam, ist nicht viel bekannt. 
Sie wurde von dem Apotheker Georg 
Schindler eröffnet. Er blieb Junggesel-
le und nahm sich Ende der dreißiger 
Jahre das Leben. Wie man sagte, wuß-
te er als Apotheker am besten darüber 
Bescheid, welche Gifte am wirkungs-
vollsten sind. Danach wurde die Apo-
theke von der Apothekerin Frau Essig 
weitergeführt. Hier tritt zum ersten 
Mal in der jahrhundertlangen Ge-
schichte der Kösliner Apotheken eine 
Frau als eigenständige Apothekerin 
und nicht als Ehefrau oder Witwe ei-
nes Apothekers auf. Nach dem Krieg 
gelangte Frau Essig nach Niedersach-
sen, wo sie wieder eine Apotheke 
kaufte. 
Im Hause Danziger Straße 1 (heute 
Ulica Pilsudskiego = Pilsudskistraße) 
befindet sich immer noch eine Apo-
theke. 
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Die Apotheker aus den Matrikeln 
der Universität Würzburg von 
1841 bis 1850 
Von Armin Wankmüller, Tübingen 
Die nachstehend abgedruckte Liste der 
Studierenden der Pharmazie ist bis 
1842 nach der Originalmatrikel erstellt 
worden 1• Von 1841 bis 1850 wurden 
außerdem die gedruckten Verzeichnis-
se des Personals und der Studierenden 
der Universität Würzburg, die jedes 
Semester neu erschienen, der Edition 
zu Grunde gelegt2• Die gedruckten 
Verzeichnisse der Studierenden lassen 
die Verweildauer auf der Universität 
feststellen . Die Ergebnisse gibt Tabel-
le 1 wieder. Eine größere Zahl der 
Pharmaziestudenten blieb zwei oder 
drei Semester auf der Universität. 
Durch diese längere Verweildauer be-
trug die Zahl der anwesenden Studen-
ten meist 10 bis 15 Semester, mit stei-
gender Tendenz. 
Dem hier abgedruckten Verzeichnis 
gingen die Veröffentlichungen des 
Verfassers für die Jahre 1800 bis 1820 
und 1821 bis 1840 voraus3. Von Jahr-
zehnt zu Jahrzehnt stieg die Zahl der 
Erstirnmatrikulierten von 23 Studen-
ten auf 66, dann auf 91 , auf 95 und 
im hier untersuchten Zeitraum auf 
116 Pharmaziestudenten an. Von 1841 
bis 1850 erhöhte sich die Zahl um 
25 %. 
Es wäre nun interessant, den weite-
ren Verlauf der Studentenzahlen zu er-
rnitteln4. 
Die Herkunft der 120 Studenten 
streut nicht sehr, etwa 80% stammten 
aus dem Königreich Bayern. Aus den 
benachbarten Territorien Baden, 
Frankfurt, Kurhessen und Hessen-
Darmstadt führte der Weg sieben Stu-
denten nach Würzburg. Aus der 
Schweiz kamen zwei Studenten, ein 
Student kam aus Java und drei Studen-
ten aus Norddeutschland. Damit ist 
gegenüber den ersten vierzig Jahren 
ein Rückgang der von außerhalb Bay-
erns kommenden Pharmaziestudenten 
festzustellen. Kamen vor 1841 etwa 
20% aus anderen Gebieten , so sank 
der Prozentsatz der Auswärtigen nun-
mehr auf etwa 11 % ab. 
Erst ein Vergleich mit der Entwick-
lung an anderen Universitäten würde 
eine Diskussion dieser Ergebnisse er-
lauben. 
Literatur und Anmerkungen 
1 Der Uni v. Bibliothek Würzburg danke ich an 
ilieser Stelle für die freundliche Erlaubnis zur 
Benützung der handschri ftlichen Matrikel-
bände. 
2 Verzeichnis des Personals und der Studieren-
den ... gedruckt Würzburg j eweils für das 
Sommer- und Wintersemester. 
3 I. Folge (1 800-1 820): Dtsch. Apoth.-Ztg. 
102 (l 962), 1533-1535. 
II . Folge (1 82 1- 1840): Dtsch. Apoth .-Ztg. 
11 3 (1973), 177 1-1775. 
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4 In den ersten Statistiken sind nur die jeweils 
anwesenden Pharmaziestudenten ausgewie-
sen, jedoch nicht die Erstimmatrikulierten. 
Es ist zwischen diesen beiden Zahlen jeweils 
zu unterscheiden. 
Die Apotheker aus den 
Matrikeln der Universität 
Würzburg von 1841 bis 1850 
276. E y e n b a c h, Franz von Kahl/Bayern , 
immatr. 1.5.1841, I Sem., 184 1. 
277. L e i necke r, Georg von Würzburg, im-
matr. 22.4. 1841 , 3 Sem., 1841 -1842. 
278. M a h r, Phillip von Münnerstadt/Bayern , 
immatr. l.5. 1841,4 Sem. , 1841-1 842/43. 
279. M a y e r, Edmund von Fürth , immatr. 
4.5.1 84 1, 2 Sem., 1841 ,184 1/42. 
280. W i s k e man n, Phillip von Würzburg, 
immatr. 22.4.1841 , 3 Sem., 1841-1842 
(Vater immatr. Univ. Würzburg 13. 11 . 
1807, später Inhaber der Löwen-Apothe-
ke, Würzburg). 
WS 1841/1842: 
281. F r i t z, Anton von Würzburg, immatr. 
27. 12.184 1, 3 Sem., 1841 /42- 1842/43. 
282. De G eorg i, Karl Ludwig von Würz-
burg, immatr. 12. 1 1.1 841, 1 Sem. 
283. He ge n w a I d, Albrecht von Würzburg, 
immar. 4 . 11. 1841 , 3 Sem., 1841/42 
-1 842/43. 
284. H ö c h s t e t t e r, Anton von Cham/ 
Schweiz, immatr. 29. 11.1 84 1, 2 Sem. , 
184 1/42, 1842. 
285. Ko c h, Eduard von Orb/Bayern , immatr. 
4. 11.1 84 1, 2 Sem. , 1841/42, 1842. 
286. 0 e h n i n g e r, Phillip von Würzburg, 
immatr.12. ll.1841,4Sem., 1841/42 
-1843. 
287. Sc h i n d I er, Zeno von Arth/Schweiz, 
immatr. 30. 10.1841 , 2 Sem., 1841/42, 
1842. 
288. L obe c k, Max von Altötti ng, immatr. 
18.11. 1841, I Sem. , 1841/42. 
ss 1842: 
289. As m u t, August von Aschaffenburg, im-
matr. 9.5. 1842, 1 Sem. , 1842 - renova-
vit. 
290. L o e, Friedrich von Neuburg/Donau, 
3 Sem., 1842 - 1843. 
WS 1842/1843: 
29 1. H aupt, Julius von Amorbach, 2 Sem., 
1842/43 , 1843 . 
292. S c h u b e r t, Joseph von Neustadt a. S. , 
4 Sem., 1842/43, 1843/44 - 1844/45. 
ss 1843: 
293. Fichte 1, Friedrichs von Zeitlofs/ 
Bayern , 2 Sem. , 1843, 1843/44. 
294. Lei n i n g e r, Christian von Würzburg, 
2 Sem., 1843, 1843/44. 
295. R e u I b a c h, Ferdinand von 
Gersfeld/Bayern , 3 Sem. , 1843-1844. 
296. Ru I a n d, Georg Theodor von Würz-
burg, I Sem., 1843. 
WS 1843/1844: 
297. D o e I g e r, Nikolaus Josef von Ober-
nau/Bayern, 4 Sem., 1843/44- 1845. 
Tab 1: Die Verteilung der Pharmaziestudenten auf die Semester von 1841 bis 1850/1851. 
Semester Anwesend davon im 
insgesamt 1. Semester 2. Semester 3. Semester 4. und hö-
here Semester 
ss 1841 11 5 4 2 
WS 1841/42 16 8 4 3 l 
ss 1842 13 2 6 3 2 
WS 1842/43 7 2 1 3 1 
ss 1843 7 4 1 l 1 
WS 1843/44 8 4 4 
ss 1844 8 2 4 2 
WS 1844/45 15 10 2 2 1 
ss 1845 11 1 8 1 1 
WS 1845/46 20 12 2 5 l 
ss 1846 15 6 7 1 1 
WS 1846/47 21 11 5 3 2 
ss 1847 14 5 8 1 
WS 1847/48 17 6 6 4 1 
ss 1848 10 2 6 1 1 
WS 1848/49 15 9 1 5 
ss 1849 11 6 4 1 
WS 1849/50 14 8 4 2 
ss 1850 11 2 8 1 
WS 1850/51 15 11 1 3 
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298. S i p p e 1, Karl Julius von Bamberg, 
2 Sem., 1843/44, 1844. 
299. T r e m er, Josepf von Kotben/Bayern, 
2 Sem., 1843/44, 1844. 
300. U i b e I e i s e n, Karl von Herrieden/ 
Bayern, 3 Sem., 1843/44-1844/45. 
ss 1844: 
30 1. J a um an n, Ignaz von Frankfurt-Main, 
4 Sem., 1844-1845/46. 
302. R e u s s, Joseph vo Münnerstadt/Bayern, 
2 Sem., 1844, 1844/45. 
303. H e I d, Friedrich von Neustadt a. s. , 2 
Sem. , 1844/45, 1845. 
304. H u n d t e r i s s e r, Christian von Ge-
rolzhofen/Bayern , 2 Sem., 1844/45, 1845. 
305. J äge r, Andreas von Würzburg, 3 Sem., 
1844/45-1845/46. 
306. K I i n g e r, Franz von Würzburg, 3 Sem. , 
1844/45-1845/46. 
307. K r a ff t, Johann von Aschaffenburg, 
2 Sem., 1844/45, 1845 . 
308. Roth, Anton Aloys von Aschaffenburg, 
I Sem., 1844/45. 
309. S c h e u e r, Georg Joseph von Aschaf-
fenburg, 3 Sem., I 844/45-1845/46. 
310. S c h I i m b a c h, Karl von Stadtlaurin-
gen, 3 Sem., 1844/45- 1845/46. 
3 1 l. Rum m e 1, Franz von Schillingsfürst, 
5 Sem., 1844/45-1846/47. 
3 12. S i n g h o ff, Adam von Fladungen, 
2 Sem., 1844/45, 1845/46. 
ss 1845: 
313. H e nke 1, Stephan von Neustadt a. s., 
4Sem. , 1845- 1846/47. 
WS 1845/1846: 
3 14. Barten s t e in, Karl Julius von Bieber-
schlag/Sachsen-Meiningen, 2 Sem., 
1845/46, 1846. 
3 15. Baumann, Johann Baptist von Dettel-
bach/Bayern, 3 Sem., 1845/46-1846-47. 
316. B e r n a y s, Georg von Frankenthal/Bay-
ern, 1 Sem., 1845/46. 
3 17. B re nne r, Georg Adam von Eltmann/ 
Bayern, 2 Sem. , 1845/46, 1846. 
3 18. G r ä f, Andreas von Schaittach/Bayern, 
3 Sem., 1845/46 - 1846/47. 
3 19. H e nke 1, Johann Baptist von Neustadt 
a. S. , 2 Sem., 1845/46, 1846, später Pro-
fessor der Pharmakognosie an der Uni v. 
Tübingen (s. A. Wankmüller: Beiträge 
VII (1967), 110- 11 7). 
320. H i 11 e, Ludwig Karl von Marburg/Hes-
sen, I Sem., 1845/46. 
32 1. M o d e 1, Ernst von Windsheim/Bayern, 
3 Sem. , 1845/46-1846/47. 
322. PI o n g u er, Joseph von Wörth/Bayern, 
I Sem. , 1845/46. 
323. S c hwarzmann, Fr. Albert von Box-
berg/Baden, 1 Sem., 1845/46. 
324. T o u s s a i n t, Georg F. A. von 
Fürth/Bayern, 2 Sem. , 1845/46, 1846. 
325. K e 11 er, Friedrich von Münchberg/Bay-
ern , 1 Sem. , 1845/46. 
ss 1846: 




327. H age r, Georg-Friedrich von Würzburg, 
2 Sem., 1846, 1846/47. 
328. H a s s e n c a m p, Ernst von Franken-
berg/Kurhessen, 1 Sem., 1846. 
329. More 1 1 i, Stephan von 
Mellrichstadt/Bayern, 2 Sem., 1846, 
1846/47. 
330. S e u b e r t, Ferd inand von Würzburg, 
2 Sem., 1846, 1846/47. 
33 1. L a m b e r t, Ludwig von Sommerhau-
sen/Bayern , 4 Sem., 1846- 1847/48. 
WS 1846/1847: 
332. A m m a n n, Johann von Straubing/ 
Bayern, 2 Sem., 1846/47, 1848. 
333. B e y s c h I a g, Max von Herzogenau-
rach/Bayern , 2 Sem., 1846/47, 1847. 
334. B r a u n, Friedrich von Kitzingen/Bayern , 
3 Sem. , 1846/47- 1847/48. 
335. D e r c u m, Theodor von Kirchheim-
Bonlanden/Bayern, 3 Sem., 1846/47-
1847/48. 
336. L o t z, Karl von Homburg/Bayern, 
1 Sem., 1846/47 , dann stud. Pharm. Uni v. 
Heidelberg immatr. 5.5. 1847. 
337. M ü 11 e r, Karl von Königsberg/Sachsen-
Coburg-Gotha, 2 Sem., 1846/47, 1847. 
338. S c h ep p, Wilhelm von Runkel/Nassau , 
2 Sem., 1846/47, 1847. 
339. S c h i 1 1 i n g, Julius von Billigheim/Bay-
ern , 4 Sem., 1846/47- 1848. 
340. Sc h mi d t, Theodor von Steinach/Bay-
ern , 2 Sem. , 1846/47, 1847. 
34 1. Strauß, Friedrich von Miltenberg/Bay-
ern, 3 Sem. , 1846/47- 1847/48. 
ss 1847: 
342. B o n a t i, Anton Wi lhe lm von Fritzlar/ 
Kurf. Hessen, 2 Sem. , 1847, 1847/48. 
343. M a n ge r, Theodor von Marktsteft/Bay-
ern , 2 Sem., 1847, 1847/48 . 
344. M ü 1 1 e r, Anton von Würzburg, 3 Sem. , 
1847- 1848. 
345. Sc h u b e r t, Theodor von Neustadt 
a.d.S./Bayern, 3 Sem. , 1847, 1847/48, 
1848/49. 
346. S t r e l i n, Peter von Tegernsee/Bayern, 
2 Sem., 1847, 1847/48. 
WS 1847/1848: 
347. B aye r, Adam von Hofheim/Bayern , 
2 Sem., 1847/48, 1848. 
348. B eye r, David von Wetzlar/Preußen, 
2 Sem., 1847/48, 1848. 
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349. Bö h m e, Max von Weißenhorn/Bayern, 
1 Sem., 1847/48, Lebensdaten s. Beitr.z. 
württb. Apoth. Gesch. XIV (1983), 28 r. 
21: Apotheker in Weißenhorn ab 185 1. 
350. F i e g e l, Karl von Würzburg, 3 Sem., 
l 847/48-1848/49. 
351. Fr i e d r ich, Josef von Waldsassen/ 
Bayern, 2 Sem., 1847/48, 1848. 
352. M e es, Ludwig von Würzburg, 3 Sem., 
l 847/48- 1848/49. 
353. P h i I i p p, Michael von Hassfurt/Bayern , 
3 Sem., 1847/48-1848/49. 
ss 1848: 
354. D e m I i n g, Jakob von Würzburg, 
1 Sem., 1848. 
355. Erb, Fr. Julius von Münchberg/Bayern , 
3 Sem. , 1848- 1849. 
WS 1848/1849: 
356. B e r n a y s, Georg von Frankenthal , 
l Sem. , 1848/49. 
357. Co n r ad i, Fri edrich von Würzburg, 
2 Sem., 1848/49, 1849. 
358. Da c hauer, Gustav August von 
Mönchs-Deggingen/Bayern , 1 Sem. , 
1848/49. 
359. D e m p e r, Jakob von Würzburg, 1 Sem., 
1848/49. 
360. G o I s e n, Gustav von Zell i. d. Rhein-
pfalz/Bayern, 2 Sem. , 1848/49, 1849. 
361. J a u man n, lgnaz von Frankfurt-Main , 
1 Sem. , 1848/49. 
362. M a y e r, Franz von Herrieden/Bayern , 
3 Sem. , 1848/49- 1849/50. 
363. 0 e h I e i n, Franz Josef August von 
Würzburg, 2 Sem. , 1848/49, 1849/50. 
364. W e r r, GaJlus von Ochsenfurt, 3 Sem. , 
1848/49-1849/50, auch Assistent im 
ehern. Pharmz. Laboratorium von Profes-
sor Rumpf. 
ss 1849: 
365. A rn o I d, Friedrich von 
Possenheim/Bayern , 2 Sem., 1849, 1850. 
366. Scheibe r, Emmanuel von München, 
1 Sem., 1849. 
367. S c h e u n e r, Georg Josef von Aschaf-
fe nburg, 1 Sem. , 1849. 
368. S t ü m m e r, Heinrich Adolf von Würz-
burg, 3 Sem. , 1849- 1850. 
369. T r e t z e !, August von Sulzbach/Bayern, 
2 Sem. , 1849, 1849/50. 
370. W e i s m ü I l e r, Franz von Erlangen, 
1 Sem. , 1849. 
WS 1849/1850: 
37 1. G r e s e r, Josef von Teuschnitz/Bayern, 
2 Sem., 1849/50, 1850. 
372. H a a s, Sigmund von Schwabach/Bayern, 
3 Sem. , 1849/50--1850/5 1. 
373 . H ecke I man n, Albrecht von Würz-
burg, 3 Sem., 1849/50--1850/5 1. 
374. H e i d, Georg von Remlingen/Bayern, 
2 Sem., 1849/50, 1850. 
375. K o 11 m an n, Leonhard von Buitenzorg/ 
Java, 2 Sem., 1849/50, 1850. 
376. L eys s, Georg von Zeilitzheim/Bayern, 
3 Sem., 1849/50 - 1850/51. 
377 . Metz, Gustav von Röttlingen/Bayern, 
2 Sem. , 1849/50, 1850. 
378. S c h r e m s, Andreas von Hungerberg/ 
Bayern, 2 Sem., 1849/50, 1850. 
ss 1850: 
379. L e h n er, Eustach von Amberg, 1 Sem., 
1850. 
380. S i e b e n, Wilhelm von Bergzabern/Bay-
ern, 3 Sem., 1850--1 851. 
WS 1850/1851: 
38 1. Cr a i I s heim, Karl-Friedrich von 
Würzburg, 3 Sem., 1850/51- 1851/52. 
382. G e g e n b a u e r, Jakob von Würzburg, 
2 Sem., 1850/5 1, I 851. 
383. H o I z s c h u h er, Carl von Bamberg, 
2 Sem. , 1850/5 1, 1851. 
384. K i r c h g e s s n e r, Carl von Würzburg, 
4 Sem. , 1850/5 1 - 1852. 
385. Po h !, Eugen Andreas von Hof, 2 Sem., 
1850/51 , 185 1. 
386. R i e d n e r, Christian Carl von 
Altdorf/Bayern, 2 Sem. , 1850/51 , 1851. 
387. R ö s c h, Bernhard von Höchstadt/Bay-
ern, 2 Sem. , 1850/51 , 1851. 
388. Roth, Julius von Würzburg, 2 Sem. , 
1850/51 , 185 1. 
389. Ru ec ke r, Ferdinand von Schnabel-
waid/Bayern, 2 Sem., 1850/51 , 185 1. 
390. S c h w a r z m a n n, Anton von Box-
berg/Baden, 1 Sem., 1850/5 1. 
39 1. U Ir ich, Carl J. Michael von 
Werneck/Bayern , 3 Sem., !850/51-
1851/52. 
Anschrift des Verfassers: 





Der Katalog der in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart untergebrachten Deutschen 
Pharmazeutischen Zentralbibliothek ist im Katalogsaal der Landesbibliothek aufgestellt {bitte bei der 
Auskunft fragen). Ausleihe an Ort und Stelle oder durch schriftliche Bestellung bzw. durch Fernleihe 
(Postfach 105441, D-70173 Stuttgart). 
Geschichte der Phannazie · 50. Jahrgang · November 1998 
http://publikationsserver.tu-braunschweig.de/get/65021
Geschichte der Pharmazie 
Persönliches 
• Guido Fabritius, Wiehl/ 
Drabenderhöhe, in memoriam 
In Drabenderhöhe verstarb am 19. 
August 1998 in seinem 91. Lebens-
jahr der Apotheker und Pharmazie-
historiker Guido Fabritius. 
Als siebentes Kind und einziger Sohn 
des Apothekers Guido Robert Fabri-
tius, Besitzer der „Apotheke zum 
schwarzen Bären" , wurde er am 27. 
Oktober 1907 in Hermannstadt/Sie-
benbürgen geboren. In seiner Vater-
stadt besuchte er die Volksschule und 
das Brukenthal-Gymnasium. Nach 
dem Abitur (1926) begann Fabritius 
eine zweijährige Lehrzeit als Apothe-
kerpraktikant und ein Praktikum in der 
Apotheke von Saliste. Er studierte 
dann von 1928 bis 1932 an der Uni-
versität Klausenburg/Siebenbürgen 
Pharmazie und ein weiteres Jahr an 
der Universität Berlin. Nach seiner 
Rückkehr in die Heimat war er vier 
Jahre in der väterlichen Apotheke 
tätig, die 1936 von ihm übernommen 
wurde. Fabritius war Mitbegründer 
vom Deutschen Apothekerverband 
von Rumänien und wurde später vom 
Rumänischen Apotheker-Verband zu 
dessen Ehrenmitglied ernannt. Zu Be-
ginn des Zweiten Weltkrieges diente 
er bis 1943 zeitweise im rumänischen 
Heer und wurde 1943 als Volksdeut-
scher als Militärapotheker in die deut-
. sehe Wehrmacht übernommen . Nach 
der Beendigung des Krieges kam Fa-
britius zunächst in Kriegsgefangen-
schaft und wurde dann ab 1946 Mitar-
beiter in verschiedenen Bonner Apo-
theken . 1952 konnte er in Bonn die 
„Sonnen-Apotheke" pachten, die von 
ihm 1968 käuflich erworben wurde. 
Seit 1984 lebte Fabritius als Ruhe-
ständler bis zu seinem Tod in Wiehl/ 
Drabenderhöhe. Von seinem Groß-
vater väterlicherseits, der als Pfarrer in 
Trappold wirkte, hatte Fabritius sein 
Interesse an der Historie geerbt und 
sich auf diesem Gebiet und der Fami-
liengeschichte beschäftigt. Große Ver-
dienste erwarb er sich um die Ge-
schichte der deutschen Apotheken und 
Apotheker in seiner Heimat Sieben-
bürgen. Er verfaßte unter anderem die 
für die Pharmaziegeschichte wichtigen 
Bücher „Beiträge zur Geschichte der 
deutschen Apotheken und Apotheker 
in Siebenbürgen", Drabenderhöhe 
1986, und „Verdienstvolle deutsche 
Apotheker aus Siebenbürgen" , Dra-
benderhöhe 1989. Fabritius war auch 
Mitarbeiter an dem von Prof. Dr. Wal-
ter Myß herausgegebenen „Lexikon 
der Siebenbürger Sachsen". Thaur bei 
Innsbruck 1993. 
Mögen wir dem liebenswerten Kol-
legen, Guido Fabritius, dessen Herz 
bis zu seinem Tod an seinem Heimat-
land Siebenbürgen hing, ein ehrendes 
Andenken bewahren. 
Holm-Dietmar Schwarz 
(aus: DAZ Nr. 36 vom 3.9.1998) 
* 
Apotheker Dr. Helmut Vester, Düs-
seldorf, beging am 3. März 1998 sei-
nen 85. Geburtstag. Er wurde in 
Hanau als Sohn eines Apothekers 
1913 geboren. Nach der Ablegung des 
pharmzeutischen Staatsexamens an 
der Universität Bonn promovierte er 
1939 in München mit einer botani-
schen Arbeit. Die im Kriege völlig 
zerstörte väterliche Apotheke in Düs-
seldorf am Schwanenmarkt übernahm 
er 1946 und baute sie mühsam wieder 
auf. Gleichzeitig begann er seine phar-
maziegeschichtliche Sammlung aus-
zubauen, der er später den Namen 
,,Vesters Archiv" gab. In über 40 Jah-
ren schuf er die größte private pharma-
ziegeschichtliche Dokumentation, die 
vor wenigen Jahren nach Basel über-
führt worden ist. 
Für jeden Pharmaziehistoriker und 
für alle, die sich für die Geschichte der 
Apotheken interessieren, ist seine vier-
bändige, von 1956 bis 1961 erschiene-
ne „Topographische Literatursamm-
lung zur Geschichte der deutschen 
Apotheken" eines der wichtigsten 
Nachschlagewerke. 
Die Deutsche Gesellschaft für Ge-
schichte der Pharmazie beglück-
wünscht Dr. H. Vester zu seinem 
großen Werk und wünscht ihm noch 
Jahre guter Gesundheit! 
Armin W ankrnüller 
* 
Pharmahistoriker Doz. Dr. Dirk Ar-
nold Wittop Koning, Raphaelstraat 
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22, L-1077 PV Amsterdam, feiert 
am 3. September 1998 seinen 87. Ge-
burtstag. Doz. Dr. Wittop Koning 
wurde mehrfach ausgezeichnet, u. a. 




Dr. rer. nat. Ulrike Thomas, Mut-
terstadt, ist mit dem Liebig-Wöhler-
Freundschaftspreis ausgezeichnet 
worden. Der Preis wurde der Phar-
mazeutin anläßlich der Sitzung der 
Gesellschaft Deutscher Chemiker 
am 11. Juni von der „Göttinger 
Chemische Gesellschaft Museum 
der Chemie e.V." verliehen. 
Der Preis ist mit 2000 Mark dotiert 
und wird alljährlich von der Wilhelm-
Lewicki-Stiftung, Ludwigshafen, in-
ternational ausgeschrieben. Darüber 
hinaus erhielt die Preisträgerin, die die 
Abteilung Arzneimittelzulassung der 
Ludwigshafener Knoll Deutschland 
GmbH leitet, die Liebig-Wöhler-
Freundschaftsmedai lle. Ausgezeichnet 
wurde ihre chemie- und pharmaziege-
schichtlichen Forschungen um den 
Apotheker und Heidelberger Univer-
sitätsprofessor Philipp Lorenz Geiger 
und den Chemiker Justus von Liebig, 
der an den Universitäten Gießen und 
München lehrte. Geiger und vor allem 
von Liebig zählen zu den bedeutend-
sten Repräsentanten ihres Faches im 
19. Jahrhundert. Beide arbeiteten auf 
publizistischem und wissenschaft-
lichem Gebiet zum Teil sehr eng zu-
sammen. Das Buch von Dr. Ulrike 
Thomas mit den zusammengefaßten 
Forschungsergebnissen ist im Deut-
schen Apotheker Verlag, Stuttgart, er-
hältlich. 
Der Preis wird für 1999 erneut aus-
geschrieben. Bewerbungen sollten bis 
zum 15. Dezember 1998 eingegangen 
sein bei: Prof. Dr. Herbert W. Roesky, 
Göttinger Chemische Gesell schaft 
Museum der Chemie e. V. , Tammann-
straße 4, 37077 Göttingen. GCGMC 
(aus: DAZ Nr. 26 vom 25.6.1 998) 
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• Wilhelm-Dettmering-Preis 1998 
Für ihre Dissertation mit dem Titel 
,,Der Kampf gegen die Unfrucht-
barkeit" wurde die Essener Apothe-
kerin Dr. Anette Josephs mit dem 
,, Wilhelm-Dettmering-Preis 1998" 
ausgezeichnet. 
Anette Josephs ist die erste Apothe-
kerin, die diesen Preis der „Georg-
Agricola-Gesellschaft zur Förderung 
der Geschichte der Naturwissenschaft 
und der Technik e.V." erhalten hat. 
Ihre Dissertation dokumentiert, Anette 
Josephs Methoden zur Behandlung 
von Unfruchtbarkeit von den Anfän-
gen der Medizin bis zur Mitte des 17. 
Jahrhunderts. Ein Vergleich mit mo-
dernen Erkenntnissen und Untersu-
chungsmethoden zeigt, daß die mei-
sten der verwendeten Mittel kaum die 
versprochene Wirkung hatten und 
manchmal sogar schädlich waren. 
Die Dissertation stand unter der Lei-
tung von Prof. Dr. Fritz Kraft. 
Neu erschienen 
Staiger, C.: Namensregister zur 
Deutschen Apotheker-Biographie. 
1998. 
Dieses alphabetische Gesamtregister 
umfaßt alle Namen der vier bislang er-
schienen Bände der Deutschen Apo-
theker-Biographie. Zu beziehen gegen 
5,- DM in Briefmarken bei Apothe-
kerin C. Staiger, Schillerstraße 29, 
63263 Neu-Isenburg. 
Korrigenda zu Geschichte der 
Pharmazie 2/3 1998: 
Beitrag Wolfgang Hagen Hein , Bad 
Soden: Die Abbildung Christus als 
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